











The Policy Problems for Recovering from 




 Six years passed after Fukushima Daiichi nuclear power plant disaster, the victims and the disaster 
area are recovering from damaged situation. The recovering is not to get back but to restore usual 
situation. The victims will take any courses which are made up steps to establish safety, to recall and 
mourn of the disaster, and to re-combine with usual life by one another. The disaster area will be re-formed 
by victims’ processes of re-connecting with land. The policy to support these processes must differ form 
emergency measures to control disaster.
 But the present policies against the disaster disagree with recovering processes because of theirs 
following characters. a) Continuing emergency measures in the recovering stage, b) Promoting to re-form of 
the disaster area by simple economic development projects, c) Much leaning on the efficient goal attainment 
technique. It is necessary to change the policies into giving support the inner origin recovering processes.
 It is important public sectors take responsibility for good welfare and sound environment on giving 
support. I propose the following devices.
1)  To promote public welfare support works for victims as customary doing
2)  To establish the community re-form funds for self-direction recoveries 
3)  To promote the ecosystem recovering project and balancing between economic benefit and ecological 
soundness
4)  To reorganize the cost burden relationship between the disaster causer and public sectors, and to aid 
solving problems of recovering from the nuclear disaster damages
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 （注）復興庁「復興の取り組みと関連諸制度」（2016 年 11 月 9 日）p. 7 より



















































































































 （注）復興庁「原子力災害からの復興及び生活再建等に向けた取組について」（2013 年 8 月 1 日）p. 7 より







































































































































与など、多岐にわたる（同法 4 条 1 項）。そして
そのための費用は、原則として都道府県の負担と






























































































































































































れているが、2016 年 12 月 31 日現在（事故発生


















































































































































































































































































































































針」（2013 年 10 月、復興庁）は、各省庁が実施
する支援メニューを並べただけで、回復過程を等
閑視した無味乾燥な文書に過ぎない。さらに、そ






























































































































































































































































































































































































































































































































































































課題 施策の性質 実施担当者 費用負担
生活再建
　長期避難支援 *1 福祉政策 福祉行政部局 公共支出、一部を原因者に求償 *4
　財産の損失補填 *1 損害賠償 原因者 原因者負担
被災地の再生 *2
　除染 *3 被災地再生の一環 コミュニティ or 地方自治体 公共支出 *5、一部を原因者に求償 *4
　被災地の再構築 地域政策（地域づくり・
まちづくり）
コミュニティ & 地方自治体 公共支出 *5、一部を原因者に求償 *4
　生態系の回復 国土保全政策 地方自治体 or 国土行政部局 公共支出
　生業の再生 地域政策 & 国土保全政策 コミュニティ & 事業者 公共支出 *5 & 事業者負担、一部を
原因者に求償 *4
産業の再生 産業政策 事業者 事業者負担（公共支援は融資を中
心とする）
































































































ばならない」（同法 2 条 1 項）としている。ただ
しこれは理念であって、これを具体的な施策にど



















への対処に関する特別措置法」（2011 年 8 月 31
日公布、法律第 110 号）である。









































の時間）は、ヨウ素 131 が約 8 日間、セシウム










































































指針」（2016 年 12 月 20 日閣議決定）。
































のか　事故 30 年チェルノブイリからの問い第 1













護措置の具体化のために）」平成 25 年 11 月 20 日．
原子力災害対策本部，2011, 「ステップ 2 の完了を受
けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する
基本的考え方及び今後の検討課題について」平成
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